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The aim of this research was to find out the main character’s role in the novel 
“Surat Kecil untuk Tuhan” by Agnes Davonar. This research used qualitative 
research method. The instrument used in this research was non-test instrument. 
The main character in this novel was Gita Sesa Wanda Cantika (Keke). She was 
active, strong, smart, caring, patient, and polite girl. This novel told about the 
patience of Gita Sesa Wanda Cantika (Keke) to struggle of malignant cancer. In 
the journey to fight the cancer she never despairs and gives up. The main 
character in this novel has some psychology conflicts. The conflicts are through 
what she had done or action; through speech; and through psychology depiction 
of figures. 
 




Literature is one of human creations as a written text based on the fact. This implied 
that literature comes from   reality. Literature is a medium of cultural society   which has the 
destiny of human life, such as their problem, conflict, and struggle of life.  It represents   the 
story of reality in human thoughts feeling, behaviors and attitudes through the imagination and 
concrete situation. 
Literary work has been known since eighteenth century in England. They are novel, 
poem, drama. Novel is a part of the literature.  It is the representation of human condition 
against the effort to reach the purpose of living perfectness. A novel expresses some aspects of 
human’s love and existence because novel portrays about human activities, and describes what 
happened in surrounding, so it is written in long composition. “Novel generally thought of as 
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contains about forty five thousand words or more” (Kenney, 1966:103). In analyzing a literary 
work, we have to consider the elements of the literary work. They are extrinsic elements and 
intrinsic elements. The extrinsic element consists of the tradition and the values, the structure of 
social life, the psychology and political situation, the religion and so on. The intrinsic elements 
include theme, plot, setting, character and characterization, and figure of speech.  
Character is a kind of personality. It is ones who are involved in the story. It is an 
essential element in the story. It portrays what attitudes that they usually have when they are in 
certain situation. Based on Abrams (1999:32) Characters are the persons represented in a 
dramatic or narrative work, who are interpreted by the reader as being endowed with moral, 
intellectual, and emotional qualitities by inferences from the person say and their distinctive 
ways of saying it (the dialogue) and from what they do (the action).  A story cannot exist 
without characters and they are powerful to make the story seem alive and real. Characters are 
also closely related to the plot, because characters action. There is another way to classifying 
these characters from their roles in the literary work. They are the protagonist and the 
antagonist. A protagonist is more than just the main character. Any story is the protagonist's 
story. It is the story of an episode in the protagonist's life. The protagonist is the one who seeks 
the goal which constitutes the main story problem. The antagonist is the one who opposes the 
antagonist and creates conflict The antagonist is the person (group of people, or even an 
institution such as the police, the government, whatever) who opposes the protagonist. 
Essentially, whatever the protagonist is trying to achieve, the antagonist is the person or thing 
that is conflict with the protagonist and trying to stop him/her. 
The main character is the most important character that has a big part in the story. As 
stated by Aminuddin (1987:80). “Selain lewat memahami peranan dan keseringan 
permunculannya, dalam menentukan tokoh utama serta tokoh tambahan dapat juga ditentukan 
lewat petunjuk yang diberikan oleh pengarangnya. Tokoh utama umumnya merupakan tokoh 
yang sering diberi komentar dan dibicarakan oleh pengarangnya, sedangkan tokoh tambahan 
hanya dibicarakan ala kadarnya.” 
 Based on the statement above, the writer describe the character, which has a 
psychological conflict, the writer applied the Sumarjo and friends concepts in Yudayana 
(2013:15). The approaches used to know the character in a novel is as follows: 
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1. Through what she had done or action. By describing how people behave and act against 
what he/she do. 
2. Through speech. By explaining how a person speaks well with each other. 
3. Through psychology depiction of figures. By describing the characters in the novel how 
the shape of her body, her face, dresses and so on. 
4. Through their mind. By describing what a character is thinking and to explain the 
disposition and action an actor/player in the novel. 
5. Through directly author’s explanation. By describing the character figures directly 
This study was chosen because the writer was interested in studying literature. By 
reading literary work automatically we can develop our knowledge and science. We can 
arrange the works that are chosen by the author. Besides, the writer could also get the author’s 
feeling or experience from the object of the study in “Surat Kecil untuk Tuhan”. After reading 
and studying this novel, the writer could give some information concerning with the novel 
through the way of play based on the role of main character of the story. The reader of this 
research can get an understanding of more general aspect, such as human character, love, 
relationship, behavior, mystery or message of life that someone else may not have.  
To support the study, the writer reviews the reference, such as books and some literary 
theories. Realizing the fact the writer decides to do as good as possible in the study of “Surat 
Kecil untuk Tuhan”. They are so well emphasized by its author Agnes Danovar by having 
careful analysis. 
The writer formulated the problem statement, how can the main character play the role 
in Surat Kecil untuk Tuhan? The objective is to describe and analyze the role of the main 
character in the novel “Surat Kecil untuk Tuhan” by Agnes Davonar.  
 
METHODOLOGY  
  The writer used qualitative research method in her research. In connection to the 
research, the writer analyzed the role of the main character especially novel “Surat Kecil untuk 
Tuhan” by Agnes Davonar. The writer used non-test instrument in gathering the data. It was 
library source relating to the topic of a study of main character’s role in Agnes Davonar’s 
“Surat Kecil untuk Tuhan”. In collecting the data, the writer used the technique of content 
analysis. In this research, first of all, the writer had to read the novel repeatedly, and the entire 
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novel was used as research material. After that, the writer identified the parts of the story with 
regard to the main characters. Finally, the writer determined the elements of the story relating 
to the main character.   
In analyzing the data, the writer did some steps. Firstly, the writer read the novel “Surat 
Kecil untuk Tuhan” written by Agnes Davonar. Secondly, the writer analyzed the main 
characters’ role of the novel. Thirdly, the writer read some references which are relevant with 
the research, for example some sources from the internet. 
 
FINDINGS 
 The main character of the novel Surat Kecil untuk Tuhan written by Agnes Davonar is 
Keke or Gitta Sesa Wanda Cantika. Gita Sesa Wanda Cantika as the main character of the 
novel “Surat Kecil untuk Tuhan” has some psychological conflicts. The writer divided Gita 
Sesa Wanda Cantika’s psychological conflict into three parts. They are through what she had 
done or actions, through speech, and through psychology depiction of figures. 
 
1. Through action: Keke was an active girl. In addition, besides an active girl, she also 
never gave up and, was still strong in what happened on her life. 
2. Through speech: Keke was a polite and good girl to the people around her. This is 
reflected by the way of speech and good treatment.  
3. Through psychology depiction of figures. In this section Keke felt the cancer grow 
larger in her face, in the short time and the people around her see her like a monster. 
 
DISCUSSION 
The writer concluded that psychology is a study of soul. Gita Sesa Wanda Cantika as 
the main character of the novel “Surat Kecil untuk Tuhan” has some psychological conflicts. 
The writer divided “Gita Sesa Wanda Cantika’s psychological conflict into three parts. They 
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1. Through her actions 
The writer assumed Gita Sesa Wanda Cantika is an active girl. It was seen at her home 
and her school every day.We can see it in these following statements:  
1. Aku harus bersiap-siap untuk mandi karena ini adalah hari Senin. Dan seperti biasa, 
hari ini aku harus datang lebih awal karena akan mengikuti upacara pagi dimana aku 
ditugaskan untuk menjadi pembaca Undang-Undang Dasar 45. (SKUT : 5) 
2. Satu lagi kebiasaanku setiap pulang sekolah sambil menunggu ayah selesai bekerja 
dikantor sekolah. Aku sering ikut ekstrakurikuler dengan kakak-kakak kelas dan kedua 
kakaku. Selain itu, aku juga suka ikut membantu mereka untuk membuat MADING 
(Majalah Dinding). Kemudian aku diarahkan oleh kakak kelasku menjadi team kreatif 
MADING. Karena kata mereka aku berbakat menggambar dan daya imajinasiku tinggi. 
Begitu kata mereka. (SKUT: 11).  
3. Aku juga mempunyai hobby jalan-jalan ke Mall. Teman-temanku suka mengeluh jika 
sedang berpergian denganku. Aku suka menghilang secara tiba-tiba. Mereka terkadang 
sibuk mencari aku kemana-mana, padahal sesungguhnya aku suka sekali menuju toko 
buku atau tempat bacaan di setiap Mall. Dari sekedar membaca komik sampai novel, 
semuanya aku suka! Makanya tidak heran aku bisa berjam-jam berdiri sambil membca 
buku di sebuah kios atau toko buku. (SKUT: 13). 
4. Aku aktif dalam kegiatan Organisasi Siswa, sehingga waktuku banyak terbawa dalam 
kegiatanku. (SKUT : 20-21) 
From the quotation above, it showed that the character of Keke was an active girl. In 
addition, besides an active girl, she also never gave up and was still strong in what happened on 
her life.  It can be seen in these following statements: 
1. Aku merasa sedih dan hatiku terasa bagaikan teriris sebuah pisau tajam. Sekali lagi 
aku berusaha tegar. (SKUT: 56). 
2. Terlebih suatu ketika salah satu teman ayahku yang merupakan pengurus pondok 
pesantren Gontor, yang aku panggil dengan sebutan mas Indung datang dengan 
mendadak pada malam itu.  
Mas Indung merupakan keturunan pendiri pondok pesantren Gontor. Dia adalah ahli 
herbal, dan dia sengaja datang jauh-jauh dari Gontor, Jawa Tengah dengan 
membawabermacam tumbuh-tumbuhan. Aku hanya heran dan berpikir kalau itu hanya 
oleh-oleh yang dia bawah untuk ayah. Tapi ternyata bukan. Oleh-oleh itu dia bawa 
untukku. Ayah menyuruhku duduk disofa, sedang mas Indung menyodorkan bawang 
yang sangat besar bentuknya, lebih besar dari bawang bombay.  
“ini untuk apa?” tanyaku.  
“iniobat herbal yang bisa bikin bengkak diwajah Keke kempes!” jelas    mas 
Indung.  
“ Iya, Ke. Mas Indung ini ahlinya.. kamu nggak usah takut!” jelas ayah.  
“Keke nggak takut kok...”jawab sambil tersenyum.                          Bawang yang 
berwarna merah tua itu dibelah lalu cairan itu dioleskan kewajahku. Rasanya aku 
seperti ikan saja yang hendak di lumuri bumbu sebelum digoreng. Setelah dioles ke 
wajahku yang bengkak, mas Indung menyuruhku untuk memakan bawang tersebut 
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dengan langsung (mentah) tanpa dimasak. Aku tak bisa bayangkan betapa pahitnya 
bawang itu, tapi aku tidak punya pilihan. Dengan setengah menahan mual akhirnya 
ku habiskan bawang besar itu. (SKUT : 59-60) 
3.  Akupun hanya bisa tersenyum padahal hatiku ingin menangis ketika melihat ayah 
berpura-pura menikmati pahitnya bawang itu. Aku sadar semangat ayah telah membuat 
keinginan sembuhku pun bangkit kembali. Akupun kembali memakan tumbuhan itu 
dengan sedikit air mata berjatuhan tapi sekali lagi ayah menunjukkan tekad kepadaku 
agar terus berusaha. Senyuman dan kata-katanya padaku mengakhiri rasa pahit itu dan 
aku pun menghabiskan semua makanan tersebut dengan sekuat tenaga. Ayah begitu 
gembira dan sambil memelukku, iatersenyum bangga padaku. Akupun sadar kini aku 
tidak berjuang sendirian dalam melawan penyakit ini. Senyum ayah seakan-akan 
memberikan isyarat betapa besar keinginannya melihat aku kembali sembuh. Betapa 
besarnya ia ingin aku bermain bersama teman-teman sebayaku. (SKUT : 61-62) 
 
In quotation 2 and 3, they explained that Keke was a strong girl because she could drink 
herbs that tasted bitter when eaten rawly. 
4. “Andi tidak pernah berpikir wajah Keke seperti apa. Yang Andi suka dari Keke adalah 
sifat Keke. Keke seorang gadis yang kuat itu yang membuat Andi cinta sama Keke.” 
Kata-kata itu meluluhkan hatiku, aku tidak bisa menahan lagi tangisku. Aku sadar 
hanya melakukan satu kebodohan yang membuat orang di sekitarku merasa cemas. 
Tidak!! Aku harus kuat dan aku harus bisa berjuang untuk mereka yang tiada henti 
mencintai dan ingin aku kembali seperti dulu. Mereka semua menungguku untuk 
kembali sehat. Aku adalah Keke yang kuat dan selalu berjuang dalam keadaan apapun. 
(SKUT : 73) 
5. Aku bangkit dan melihat mereka dengan perasaan bingung. Mereka menangis di 
sampingku. Aku masih merasakan perih di wajahku ketika bangun. Ayah mencium dan 
memelukku, bersyukur karena aku tersadar dari komaku. Di antara kebingungan semua 
ini, aku sadar mereka datang untuk membuatku bahagia. Aku tidak boleh ikut menangis 
bila melihat mereka menangis. Kalau aku menangis itu sama saja aku bersedih dan itu 
akan membuat mereka tidak berhenti menangis. Aku pun tersenyum pada mereka. 
(SKUT : 89) 
6. Prof. dan keluargaku menyambut sukacita kemajuan hasil kemoterapi tersebut. Tetapi 
proses penyembuhan belum berhenti sampai di situ saja. Aku harus melakukan radio 
terapi lagi di rumah sakit yang berbeda. Jadi wajahku harus disinari dengan 
menggunakan alat yang canggih. Belum lagi ditambah pengobatan lain untuk membuat 
kondisi tubuhku menjadi normal. Semua aku jalani setiap hari selama satu setengah 
bulan. Memang berat dan melelahkan sekali menjalani radioterapi itu. Tapi karena 
keinginan aku untuk sembuh, dan setiap hari aku ditemani oleh ayah, pak Iyus dan 
tentunya teman-temanku, maka semua itu aku jalani dengan senang hati. (SKUT : 90) 
 
In quotation 4, 5, and 6, the writer councluded that Keke has spirit and strength because 
of the support of the people wholove her. 
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7. Sepanjang perjalanan, rasanya berat sekali untuk melangkahkan kakiku, tetapi aku 
tidak ingin menunjukkan kepada ayah. Ayah curiga melihatku ketika aku sedang 
makan. Ia selalu melirik kearahku, tetapi aku berpura-pura tidak tahu. Padahal untuk 
mengangkat sendok saja rasanya aku sudah kehabisan tenaga tapi aku memaksa untuk 
makan sebanyak mungkin walau aku kehilangan mood untuk makan. (SKUT : 119) 
8. Aku mulai mendengarkan semua perkataan ayah dengan seksama. Aku sadar semua ini 
akhirnya tidak akan mengubah keadaan. Aku tetap berada pada satu kenyataan kalau 
aku nyata bersama kanker itu dan kanker yang kupikir adalah bagian masa lalu kini 
telah kembali padaku. Aku berusaha untuk tenang, mencoba berpikir yang terbaik 
bagiku. Ya, aku berusaha tegar dan menerima karena aku sudah janji pada diriku 
sendiri tidak akan membuat ayah bersedih lagi.  
“Ayah.. “ ujarku yang membuat ayah terdiam.  
“Tidak apa-apa, kalau Tuhan maunya Keke menjalanin cobaan ini..Keke siap!” Ujarku 
dengan wajah tersenyum. 
Seketika itu juga ayah menitikan air mata dihadapanku dan dia memelukku sambil 
mengucapkan kata maaf padaku. Dan aku merasakan sebuah kasih sayang dari 
seorang ayah yang luar biasa. Ia membuat aku menjadi  tegar dalam menghadapi 
cobaan ini. Aku hanya bisa berkata satu hal.. 
“ayah jangan meminta maaf, karena Keke telah ikhlas menerima semua cobaan ini.. 
Keke aja kuat. Ayah juga harus kuat.. Dan kita sama-sama hadapi semua ini sebagai 
kasih sayang Tuhan sama Keke!!”(SKUT : 123) 
9. Saat itu aku ada disamping ayah dan melihat kejadian itu dengan mataku sendiri. 
Pihak rumah sakit tidak memikirkan perasaanku saat itu. Ayah pikir aku pasti sedih 
dengan pernyataan itu tapi aku berusaha untuk tegar dan tersenyum pada ayah. Aku 
menarik tangan ayah secara perlahan dan berkata,  
“Ayah pulang yuk..Keke nggak papa kok. Keke kangen sama Moni.  
Dengan perasaan sedih, ayah pun mendengarkanku. Padahal ia sempat memohon 
untuk dilakukan radioterapi. Tapi semuanya sia-sia, dan kamipun pulang. Sepanjang 
perjalanan aku terus bercerita tentang hal-hal yang menyenangkanuntuk mencairkan 
suasana. (SKUT : 130) 
10. Aku belajar satu hal dalam menghadapi semua ini. Kini aku siap dengan apapun yang 
Tuhan inginkan. Ya!! Aku akan kuat dalam menghadapi cobaan apapun darinya.  
Tuhan.. Terima kasih atas ujian terindah ini. (SKUT : 135) 
11. Aku sungguh tidak bisa melukiskan keadaanku saat itu selain hanya tersenyum.. Walau 
itu hanya sebuah senyuman.. senyuman kecil diantara rasa takut dan pasrah. (SKUT : 
145) 
12. Aku senang sobat, akhirnya aku bisa kembali bersekolah secara normal. Aku pun 
menyiapkan semua materi pelajaran yang harus aku siapkan untuk memulai hariku di 
sekolah. Aku sadar kanker ini akan bertumbuh pada waktunya walau tidak sekarang. 
Tapi sebisa mungkin sebelum ia tumbuh dan mengganggu hidupku, aku ingin tunjukan 
bahwa aku tidak akan kalah pada kanker ini.  
Aku ingin buktikan kalau kanker ini bukan halangan bagiku untuk bersekolah. Rasa 
sakit kepala atau ngilu akan kutahan. Aku percayaTuhan akan membantuku setiap aku 
berdoa agar ia mengusir rasa sakit itu. (SKUT: 176-177) 
13. Sobat, terkadang aku merasa tidak kuat untuk memandang dan menulis. Hal itu sangat 
menyulitkan untukku. Tapi aku tidak akan pernah melewatkan satu detikpun pendidikan 
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yang bisa aku dapatkan selama aku masih bisa. Aku ingin terus bisa menulis, membaca 
dan menggambar selama aku masih bisa bernafas. (SKUT : 177) 
14. Aku harus berusaha belajar agar bisa ikut dalam ujian. Sobat, saat kanker itu 
menyerang otakku, terkadang tanganku tidak lagi menurut padaku. Tanganku memang 
masih kuat utuk menulis tapi tidak kuat untuk waktu yang lama. Satu-satunya jalan 
yang aku ambil adalah meminjam catatan dari sahabatku kemudian memfotocopy 
salinan tersebut untuk kubawa ke rumah. Dalam kondisi seperti ini, aku tidak ingin 
melewatkan waktu sekolah sedikitpun. (SKUT :186) 
15. Sobat, sepertinya hari ini kakiku pun tidak mau mendengarkanku. Sejak bangun pagi 
aku merasa kakiku mati rasa sehingga aku hanya bisa terbaring dikamar. Kutatap jam 
dinding di kamarku menunjukan waktu pukul 6.30 pagi. Kalau aku tidak bangun, maka 
aku akan gagal dalam ujian. Saat aku paksakan kakiku berjalan, kakiku tak menurut. 
Ingin rasanya aku menangis. Mengapa semua organ tubuhku bahkan membenciku!!! 
16. Aku berdoa pada Tuhan akan terjadi mukjizat pada kakiku. Tapi sepertinya tuhan 
sudah lelah mendengarkanku. Dengan terpaksa akupun berjalan dengan tanganku. Aku 
berjalan seperti kucingku, Moni. Dengan empat kaki aku melangkah untuk mengganti 
seragam sekolah. Walau dengan susah payah, akhirnya aku telah berseragam. (SKUT : 
189-190) 
17. Aku tau sulit bagiku untuk menulis sehinnga aku bertanya satu hal.. 
“Bu..Boleh nggak kertas ini dijawab oleh saya, tapi dituliskan oleh pak Iyus? Sebab 
tangan saya sudah tak kuat untuk bergerak!”ujarku memohon. Mendengar 
permintaanku tersebut, ibu pengawas itu sepertinya prihatin dan akhirnya memberikan 
ijin kepada pak Iyus untuk membantuku. Aku berterima kasih pada ibu guru yang baik 
itu. Setidaknya hari ini aku bisa menyelesaikanujian dengan baik. Setelah ujian tersebut 
selesai, semua sahabat yang mendengar kejadian tadi berlari menghampiriku. Mereka 
berharap aku tidak apa-apa. Aku hanya bisa tersenyum kepada sahabatku.. kukatakan 
dengan sisa tenagaku.. 
“Keke masih bisa dan kuat. Kalian jangan cemas.. Keke masih kuat!!” (SKUT : 192-
193). 
 
 From all of the explanation above, the writer can conclude that even though Keke got 
cancer, she was still strong, brave, and patient in passing her life. 
 
2. Through speech  
At this stage, the writer assumed that Gita Sesa Wanda Cantika was a polite and good 
girl to the people around her. This is reflected by the way of speech and good treatment. It can 
be seen from some lines as follow: 
1. Teman-temanku sudah berbaris rapi dan aku menyempil di antara mereka. Sebelumnya 
aku mengucapkan maaf kepada kakak kelas terlebih dahulu. Fadha langsung 
menyapaku,  
“Keke..mimpi apa sih sampai telat gitu? Pegel tau nggak nunggu kamu lama amat!” 
“Aduh maaf..Aku kesiangan..Maaf ya..”ucapku. (SKUT : 14) 
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2. Aku jadi merasa tak enak hati karena dengan begitu tim kami dinyatakan kalah, 
sehingga tim Angel berhak untuk menjadi wakil kelas kami. Untuk sesaat aku hanya 
beristirahat di ruang UKS bersama teman-temanku yang cemas. Ayahpun datang 
bersama pak Iyus. Ia tampak cemas sekali. Aku belum sempat bicara apapun padanya. 
Teman-teman pun mengantarkan aku hingga kemobil. Setelah itu, mereka juga pulang.  
“Tuh kan, ayah bilang juga apa? Kamu bandel sih maksa ikutan main! Sekarang udah 
jadi gini kan ayah juga yang repot!” 
“Maaf, Keke nggak tau jadi kayak gini..” 
“Sekarang bagian mana lagi yang terasa sakit?” 
“Hidung Keke kayaknya mati rasa. Kepala juga pusing.” 
“Ya udah, kita langsung ke dokter Adi aja. “ ucap ayah. (SKUT : 35) 
3. Mendengar permintaanku tersebut, ibu pengawas itu sepertinya prihatin dan akhirnya 
memberikan ijin kepada pak Iyus untuk membantuku. Aku berterima kasih pada ibu 
guru yang baik itu. Setidaknya hari ini aku bisa menyelesaikanujian dengan baik. 
Setelah ujian tersebut selesai, semua sahabat yang mendengar kejadian tadi berlari 
menghampiriku. Mereka berharap aku tidak apa-apa. Aku hanya bisa tersenyum 
kepada sahabatku.. kukatakan dengan sisa tenagaku.. 
“Keke masih bisa dan kuat. Kalian jangan cemas.. Keke masih kuat!!” (SKUT : 193) 
 
3. Through phsychology depiction offigures. 
In addition, the writer took an oppinion that the physical character through physical 
depiction. In this section, Keke felt her cancer growing fast and the people saw her like a 
monster. More details can be seen in the excerpt: 
1. Wajahku semakin tak beraturan. Kanker itu mulai membesar seukuran bola tenis, 
rasanya berat dan menyakitkan. Mukaku mulai memerah warnanya. Bahkan kanker itu 
dengan tega menarik kulit mata sebelah kiriku kebawah sehingga penglihatanku benar-
benar terganggu. (SKUT: 51). 
2. Sobat, tahukah bagaimana perasaanku ketika semua orang mulai melihatku dengan 
aneh? Ya, semua mulai berfikir dengan apa yang terjadi. Keke yang biasanya tampil 
ceria dan cantik kini berubah menjadi sosok aneh dengan bola tenis di wajahnya. 
(SKUT: 52).  
3. “Mama, wajah kakak itu kenapa? Kok seram sekali seperti monster! Adi jadi takut.”  
Ujar anak itu pada ibunya. (SKUT: 56). 
 
Research about character of novel has been done by many researchers. In  Hajar (2012) 
which entittled “A study of character and plot in “Ketika Cinta Bertasbih”. The result of her 
research showed that Azzam as the main characters was a 28-years-old man who was smart and 
charming. The structure of the plot was divided into three parts, beginning, middle and the end. 
Furthermore, a similar research also done by Wahyuni (2013). The research was about 
“Analysis of plot and characters in the Novel “Love Story” by Erich Segal”. The result showed 
that the plot used by Segal in his novel was “Flashback” or “Alur Mundur”. The main 
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characters were classified in two ways: 1). Characters based on the personalities which Oliver 
and Jenny are classified into round character and 2). Characters based on roles, they are 
classified into protagonist. 
By looking at two researchers above, there are some similarities between the previous 
and the current research. The focus of the current research is the main characters’ role of the 
novel based on the true story of Gita Sesa Wanda Cantika (Keke). The main character in this 
novel has some psychology conflicts. The conflicts are through action, through speech, and 
through psychology depiction of figures. Then, after reading this research, the readers 
positively can compare the main character in real life and in the novel. 
 
CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 
After analyzing the data, the researcher comes to the conclusions that the main 
characters was Gita Sesa Wanda Cantika (Keke), she was active, strong, smart, caring, patient, 
and polite girl. The main character in this novel has some psychology conflicts. The conflicts 
are through what she had done; through speech; and through psychology depiction of figures. 
Through what she had done, the writer thought Gita Sesa Wanda Cantika (Keke) is an active 
girl, she also never gave up and still strong in what happened on her life. The purpose of a 
strong girl here because the writer explained that she could drink herbs that tasted is bitter. 
Through speech the writer assumed the main character was polite and good girl to the people 
around her. This is reflected by the way of speech and good treatment of the main character. 
Through phsychology depiction of figures the writer took an opinion that the characters in the 
novel how the shape of her body, her face, dresses and so on. In connection with conclusions 
above, the writer would like to give some suggestions. First, this study is meant to encourage 
the students to study more about literature. Second, it is to give the information to the students 
to study the novel as one of literary works and the reader may have a better understanding 
about the content of the story. The most important thing is that this study is meant to provide a 
model for those who are doing literary study. Third, the students can get science and experience 
from those stated in the novel. Finaly, for teachers who are involved in the field of teaching 
literature can continue to develop skills in the field that they mediate the teaching of literature.  
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